




Flowering, POnination, P01len c01lectiOn and P01len







l  The flowering Of Я2とps οセ″ひrfl was lnvestigated in 1974    The flower
buds started to flower during the periOd from late March tO early April, and
during the first half Of late April the flowering proceeded to the stage of full
bloom  The receptive period Of female aowers and the periOd Of pollen dis―
persal seemed tO be 7-10 days  The process of aowering in R θμ″αtt was
divided into five stages  The f10wering began MIhen the mean air temperature
of 10 days rOse to 2°c
2  The stigma of R ♂″σ″αチα had three branches and recurved at the receptive
til■e  lt was k■0、vn that pollen grains adhere to the surface Of stigmas
3  1n nじセ″α″,the pollen grains having nOrmal germinative power cOuld be
collected about 7 days befOre natural pollen dispersal by means of planting the
branches with nower buds into water  lt was knolva that Fl ttc,ιαtt prOduces
about 240 thousand pomen grains per inaorescence and about 900 thousand
po■en grains per flower bud
4   Regarding the shape of ЯeF2s and oltttc夕s pOnen, the dry polen was gener―
ally oval but the swolen p01len was, for the most part, round  The type of
打9遷ps and Q″ιπ″s p01len was the tricolporate pollen  The order of the siτe of
pollen grains was as followsi n″効,勉(46μ)〉Q諺″筋ra(37μ)■o2・tοITFOι力α υar
即 SS¢S卿勉G7μ)〉os伽碗 03μ)■Q,じ"ぬs肋,(32μ)
5  The germination percentage of mature polle■ of Яαμιs and Q″珍κ′s waS mOre
than 93 percent  The pollen grains began to germinate rapidly after soMring
and almOst aH the polen germinated after 24 hours   Optil■l condi ions for
the artiicial germination of pollen were pH 6 5, 20% sucrOse,1% agar and 25°C
On 
「
 じ7¢″αサα and Q ,ι″
'sstP/t, and pH 55,20% sucrose, 1% agar and 35°C on















































寒天と廉糖を別えて加熟溶解後、直径 2 cm、高さ4 cmの




















































ブナおよびコナラ属樹種の開花、受粉、花粉の採集および花粉の発芽について      97
PhOtO I Flowering in Fag″sο胞″cra
21 Flower buds have began to grow(late March〉3-4:■ Leaf buds(left)and ■OWer buds(rightXlate I｀arch)
Stage of starting of fio、ver opening  The perianth of male nowers comes out(early April〉 5: PedunCles elongate
and male inflorescences appear(mid April) 6: Female inflorescences appear(Apri1 20〉 7:The style of female
aOwers appears and male infiOrescences are RenFent(Apri1 20) 8:New ShOOt bearing both female and male
in■orescences  9: Ne、v shoot bearittg only male infiorescences   10: Female inflorescence at the stage of full
bloom  The stigmas jut out and reCurve(Apri1 23) 11-12: Male infiorescences shortly before shedding p01len
(Apri1 23) 131 Sequenfe of deveiopment of male in■Orescences  14-15: Female and male in■
oresce ces at the














Table l. Chmatic data during the time of fl。、vering of be ch.








































































































Photo 2  PoninatiOn and pollen collection in Faglrsじγ?″o胞
1:Stigmas of female aowers at full bloom stage(Apri1 23)2-3:After contrOlled pollination Ponen grains ad
here to the surface of stigmas  4: The back side oF stigmas 5-6i Sti富興aS of female ■owers at the stage of
end of fiowering(ヽray 4) 7:Two pollen grains observed in open pollination(May 4) 8-9:Pollen collection
by planting branches 、vith fio、ver buds into 、vater  9: Excised branches covered with a vinyl bag  10: 五ヽale
in■orescences plucked ott from shOots
期をStage 2としている。 受粉適期の柱頭がみられる   るが、個体の平均飛散期間は4日間である。ブナは雌ず
時期は5月3日から17日までで、その期間は15日間であ   い先熟で花粉が飛び始める時期よりも柱頭が外部に現わ
るが、個体の平均では8日間である。彼 らはヨーロッパ   れる時期が数 日早いという。本研究においては、交通不
ブナの雌花の受容期間は10～14日間であるとしている。   便な場所にブナが生育 しており開花期間をはっきりさせ



































母   樹 枝採取時の花芽の状態
Statc ofコower
花 粉 の 半
飛 散 時 期
水 挿 か ら








大 き  さ
(μ )
正 常**
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pOnen
(%)








































































































































































Number Of male inlOrescences per aower bud
l花芽当り雌花序数

















































Number Of male 10wers per
l雄花当り推ずい数
Number Of sぬmen  per male
l雄ずい当り花粉粒数
Number Of pollen grains per
l雄花当り花粉粒数
Number Of pollen grains per
l花序当り花粉粒数
Number OF pollen grains per
l花芽当り花粉粒数




















PhOto 3  Po‖en grains of FrfFlld and O■ゼ″ぢltS Species
l-3: Normal polten grains of FaF″dどff″rljα  4-5: Giant pollen grains of Foξ″dfマ″a″(right) 6:Abortive pollen
grains of Fαょ″δじ″θ″●力(Central two)7-8: Normal polen grains of O″Fl c″s Cδ″r4ss,rtlα 9-10: Normal polen grahs
Of O IJlοJ4FO′lε
'υ
tt ξЮdd?SθrrOι0 11-12:Normal pollen grains of O 材¢″勉肱
Swollen pollen grains, except Photo No l, were stained with aceto carmine  Dry pollen grains were mounted
、vith balsam‐xytol
表の如くである。花粉粒の大きさは酢酸カーミンで染色   きく、カシワ>クヌギ>ミズナラ>コナラの)隠になって
して測定した。ブナの花粉粒はナラ類のそれよりも大き   おり、筆者の調査とは多少違っている。なおブナの花粉
く、37～54μ、平均46μである。また長径と短径の差は   の中に倍数性花粉と思われる巨大花粉がまれに認められ
平均 1.5μで円形に近い形をしている。調査樹種中花粉   た。巨大花粉の大きさは58～75μ、平均64μで、三倍性
粒の最も小さいものはクヌギで、26～38μ、平均32μで   と思われるものと著しく巨大で四倍性と思われるものと
ある。花粉粒の大きさはブナ>カシワ■ミズナラ>コナ   があつた(写真-3,4～5)。酢酸カーミンで染まらない無
ラ■クヌギの順であった。山崎ら7)がQ29Tc,sの花粉の   能花粉(写真-3,6)はブナで平均4%、 ミズナラ、カシワ
大きさを測定した結果によると、カシワの花粉が最も大   では5%、コナラでは10%程度認められた。飛散期の花
幸
11■.
橋26   30   34    38    42
花粉粒の直径 Diameter of
第1図 花粉粒の大きさの分布
Fig, 1. Distribution Of poHen diameter in Fα
=,sand Q29TcltS.
EEE クヌギ Q“9,c″s ac2と,ss,9Plα
×―――×  コゥトラ Q29Tcws scT″αια





 ブ ナ Fag″s cT?2αια
酢酸カーミンで染色して測定する。
第4表 ブナの花粉の特性
Table 4. Characteristics of Faglrs c″9免αια pollen.
*酢酸カーミンで染色して測定する。
第5表 ナラ類の花粉の特性


































































































































樹   種
Species






















































































(No.9)と24時間後 (No 10)。11～12:カシヮ、発芽初期 (No.11)と24時間後 (No.12)。
Photo 4   Po‖cn germination in Fαξ″sand O,σγじ″s speCieS
l:Fag lrdじ/ヮ″α胞 2 hOurs aFter sowing 2_3:Fじ″″αra After 4 hOurs 4:「じ″″αtt A■er 12 hOurs 5-6:F
つそPlaサα After 24 hOurs The transfer of nucletts is observed  7-8: o″? l々 s αじ"'ss力, Early stage of poJen germination(No 7)and after 24 hours(No 8) 9-10: O ljPο″ξο′″α υar ttossゼS?″a″ Early stage of pollen germi
nation(No 9)and after 24 hours(No 10) 11-12: o 」ゼ″raた Early stage of pollen germination(No ll)and
aFter 24 hours(No 12)
発芽率は98%であった。花粉管の伸長はまき付け後24時   針葉樹に比べて非常に急速である。花粉管は最初真っ直
問までは急激に、その後は緩慢に増加 した。花粉管は24   ぐに伸長 しているが、やがで他の花粉管 と交叉 したり、
時間後に約900μ、72時間後に1,300μに達 した。 クヌギ   絡まってくる。花粉の発芽率は最適条件では24時間でほ
では、ブナと同様にまき付け後急激に発芽率が増加 し、   ぼ最高値に達する。 したがって花粉の稔性調査のための
6時間後に91%、12時間後に95%、24時間後に96%に達   発芽試験であれば、24時間培養すれば十分であると思わ
した。発芽率は最高98%であった。花粉管の伸長はまき   れる。
付け後24時間までは急激に、その後はやや緩慢に増加 し    花粉の人工発芽の条件、すなわち蒸糖濃度、寒天濃度、
た。24時間後の管長は570μ、72時間後のそれは1,040μ   水素イオン濃度および温度について試験 した結果は第6～



























































































0        24       48      72 hr.
H寺   問 Time
第2図 ブナの花粉の発芽経過




●十-O PЛttn mbe lengh
Germinaion conditOns: 20% sucrose, 1% agar, 25°C
0       24       48      72 hr
H手 間 Time
第3図 クヌギの花粉の発芽経過






O一―● POuen ttbe lengh
Germinaion condiions: 20%sucrose, 1%agar, 25°C
第6表 ブナとナラ類の花粉の発芽におよばす薫糖濃度の影響
Table  6.  Effects of concentration Of sucrOse on the gerniinatiOn Of Fag″δ and Q29Tctrs ponen.
第7表 ブすとナラ類の花粉の発芽におよばす寒天濃度の影響








|   ブ   ナ






































































































ブ   ナ
F cT92αια















































77    1    719
71    1   359













培養条件 25°C24時間 25°C48時間 25°C48時間 25°C24時間 35°C24H寺間
ブナおよびコナラ属樹種の開花、受粉、花粉の採集および花粉の発芽について
第8表 ナラ類の花粉の発芽におよばす水素イオン濃度の影響
























































































CerminatiOn naedia: 20% sucrose,  1% agar. Incubated at 35°C for 24 hours
第9表 ブナとナラ類の花粉の発芽におよばす温度の影響
Table 9. Effects of temperature on he germinatiOn of Fα
=ヶ
s a d Q,9Tc,s.
Germination media:20%sucrose, 19ちagar
第10表 ブナとナラ類の花粉の人工発芽の最適条件




ブ   ナ
,I c,92αια





























































































































































































温    度
Temperature
(°C)
ブ   ナ
rL C年92αια


























































































































Table  4. Effects of hydrOgen iOn cOncentration






●‐――● Po■en tube length
GerminatiOn media:20%sucrose, 1%agar.

























ブナおよびコナラ醐 種の開花、受粉、花粉の採集および花粉の発芽について      107
■タスギ(32μ)の順であった。
文       献〕.プナおよびナラ類の成熟花粉の発芽率は皓%以上
で、花粉の稔性1-よ高かつた。花粉はまき付け後急速に発   1)Dengler arld ScamOnil身■cLT Forsrr″.」agJ479S,
芽し、24時間で殆どが発芽し.た。ブナどタヌギの花粉発    71, 1～40( 939)
オの最適条件は,H6.5、藤精濃度20%、寒天濃度1%、    (岩川盈夫:育林学新説, 1～31,朝倉書店(19開うに
温度獅ICで―あつた。 コナラ、ミズナア、カシワの花粉    よるう
発芽の最適条件は,H5,S、蕪糖濃度鰤%、1寒天濃蔑r%,   2)挿請隼人・山本進一 :日林誌.5Ci 393～98(1974)
温度
“'Cで
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